




















































                   HO：μ1＝μ2
対立仮説を


















































































































































































































上側信頼限界 安全性評価       信用調査
母数の妥当な上限値  安全な量の推定     信用度の判定
母数がある値以下   （安全である）     （信用できる）
          危険性がある値以下   危険性がある値以下
仮説の提出者     研究者・企業      信用を受ける人
同上         同上          同上
。o        安全とは見なされない  信用できるとは
                      見なされない
上側信頼限界が    実質的安全量      審査規準に合格
 小さい        （V．S．D．）
水準α       信頼水準α      担当者の判断
          危険水準ρ
真の値が大きい    危険な物質の利用    不良債権の発生
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VaIidity of a Procedure in Statistica1Inference
             Takemi Yanagimoto
       （The Institute of Statistical Mathematics）
    The important ro1e of the theory of the statistica1test in statistica1inference is
discussed in comparison with that of the statistica1decision theory．The statistical test is
advocated as a way to ensure sound reasoning in induction，Meanwhi1e，the se1ection of
an optimum action under a suitab1e1oss function is the primary竺。a1in the statistica1
decision theory，It is emphasized that the statistica1test camot1ike1y be taken p1ace by
other decision theoretic methods induced from the statistica1decision theory and re1ated
theories such as mode1se1ection and the game theories．Recent deve1opments in the
statistica1test are reviewed from this perspective．
   This paper fo11ows up the author’s two previous artic1es．
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